













A STUDY ON THE REDUNDANCY FOR POLYHEDRON FRAME STRUCTURE 








The polyhedrons have a structure with regularity and evenness, and are expected to be adoptable to 
architectures. To clarify the characteristics of the polyhedron structure, this study focuses on truncated 
octahedron model and investigates its redundancy using sensitivity analysis. 
Following observations are obtained from the sensitivity analysis on redundancy. Unlike the Frame 
structure model and the truss structure model, elements with high redundancy and low redundancy are 
dispersed within the structure of truncated octahedron model. It is confirmed that the change of 
thickness of the member does not give a remarkable effects to the redundancy of the truncated 
octahedron model. 
















































Redundancy i   (1) 
 

























jGR ： j 要素が損傷を受けた時の冗長性 












  (3) 
 


















































c ：圧縮応力度  bc ：圧縮側曲げ応力度 
cf ：許容圧縮応力度  bf ：許容曲げ応力度 




























           
(5) 
 
if ： i 部材の許容応力度   ：部材に生じる応力度 











鉛直荷重 15.2kN，水平荷重 4.56kN の節点荷重とし，図
3 中の赤線の階層にある節点に与える．使用材料は□-250
×250mm，厚さ 6mmの一種類の角型鋼管を全ての部材に用
いる．モデル諸元を表 1 に示す． 
 






















図 3. 正面図 
 
 





く，小さい部分を赤く表現し図 5,7,9 に示す． 
 また冗長性分布との比較のため，許容応力度割合(発生
応力度/許容応力度)図を図 4,6,8 に示す． 
 
ijS
   ラーメン  多面体  トラス  
節点数  64 432 50 































































































































































































変更前  ：角鋼管，辺長 250×250mm厚さ 6mm (図中緑線) 
断面積大：角鋼管，辺長 300×300mm厚さ 6mm(図中赤線) 





























  (6) 
 










く，小さい部分を赤く表現し図 19,21 に示す． 
 また冗長性分布との比較のため，許容応力度割合(発生





































図 21. 1/3 部材変更モデル GNR 分布図 
 
図 7 の部材変更前に対して GNR 分布の変化は，切頂八











崩壊プロセスを図 22,23,24 に，荷重変位曲線を図 25に，




































図 25. 切頂八面体モデル 荷重変位曲線 
 























3025 5419 0.425  
1/2 部材 
変更 
3336 6116 0.438  
1/3 部材 
変更 
3300 6050 0.438  
3025 4978 5419 総荷重値(kN) 
初期                  崩壊 
3336 5282 6116 総荷重値(kN) 
初期                  崩壊 
3300 5225 6050 総荷重値(kN) 
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